



T he Effect of Introducing of A strimTM for H emoglobin M easurement using
the N ear Infrared S pectroscopic Imaging M ethod and Pulse O ximetry into the
Anatomy Physiological Experiment C lass.
Setsuko KAWANO
ABSTRACT
Since 2004, two hi-tech machines have been used in our anatomy physiological
experiments; AstrimTM for measuring hemoglobin using the near infrared
spectroscopic image, and a pulse oximeter. Using these machines , we have
performed 15 experiments including erythrocyte counting , and rat or frog
anatomization. These hi-tech machines have helped raise the student's interest in
their physiological experiments.The results of a questionnaire survey revealed that
the students are the most interested in the measurement of bone mass and body
composition, followed by the measurement of renal function, and measurement of
hemoglobin with AstrimTM in this order. In learning high-technology,measurement
using AstrimTM ranked first, followed by measurement of bone mass and body
composition,electric cardiography and pulse oximetry.The hi-tech machines further
raised new interests in addition to a sense of achievement and impression of the
mystery of life in using conventional machines. A typical example is the students
measurement of their own hemoglobin using AstrimTM.They not only find out their
hemoglobin value but are also impressed by the simple , quick and accurate
measurement with the new machine.It can be concluded that introduction of the high













































































































































腎 機 能 1.69 1.04
ASTRIM 1.67 0.92
血 液 型 1.62 1.04
心 電 図 1.49 0.97
唾 液 腺 1.44 0.96
血 球 計 算 1.37 1.03
ラ ッ ト 1.32 1.53
酸素飽和度 1.22 0.93
カ エ ル 1.21 1.59
血 圧 1.2 0.96
ギムザ染色 1.04 0.95
皮 膚 感 覚 0.92 0.92
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要 約（日本語版）
解剖生理学実験では，近赤外光を利用した無侵襲性のヘモグロビン測定装置AstrimTMと酸素
飽和度を測定するパルスオキシメーターを導入した．本実験は血球計測，ラット，カエルの臓
器観察など15項目の実験を実施している．実験後の学生へのアンケートによって，これらの新
機器導入が解剖生理学への関心度を高めたかどうかを検討した．実験への興味度については，
第１位が骨量・体組成測定，第２位が腎機能，第３位がAstrimTM，酸素飽和度測定は第９位で
ある．また，最新技術の修得ではAstrimTMが第１位で，次いで骨量・体組成測定，心電図，酸
素飽和度の順であった．典型例として，血球計算盤による赤血球測定とAstrimTMによるHb測定
についての結果がある．赤血球測定実験では上位に，実験の達成感，生命の神秘への感動，実
験技術の向上，運動後の血球数増加を挙げたのに対して，AstrimTMによるHb測定では，装置の
精密さ，Hb量の正確な把握，実験への取組みやすさ，所要時間の短縮，実験値の精度のよさを
挙げている．これは，従来の実験内容への感動や達成感に加えて，新たな興味が喚起されたこ
とを示しており，新機器導入が実験意欲向上に繋がるという所期の目的を十分達成したことを
示唆した．
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